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Abstract
The worldwide pandemic of COVID-19 in 2020 has had a tremendous impact on academic 
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research. Those of us who are engaged in ethnographic research, in particular, have suffered greatly 
from the lost opportunities of entering our field sites, encountering and speaking with informants, or 
even simply spending time with them. Physical presence has always been an integral part of doing 
ethnography, but in this milieu, we are being pushed to reconsider this premise and to explore and 
examine alternative modes of research more appropriate for the age of “social distancing.” This paper 
is based on an interdisciplinary team project consisting of anthropologists and medical professionals 
to interview primary care physicians who are working at the frontlines in dealing with COVID-19 in 
Japan. The project was launched in March 2020 in the midst of the pandemic, and all the interviews 
as well as their arrangements, feedbacks, reflections and analyses have taken place online, utilizing 
digital platforms. We examine the implications of conducting an ethnographic project entirely 
online, discussing the problems and issues raised along the process, as well as some of the creative 
and imaginative ways in which we took advantage of the virtual tools. We argue that such projects 
should not be considered a mere substitute for “real” ethnography, but as a meaningful and reflexive 
exploration of our research methodology.
キーワード：デジタル空間，デジタルエスノグラフィー，方法論
Keywords:  Digital space, Digital ethnography, Methodology











1) この調査は当面継続の予定であるが，本稿では 2020 年 8 月までに実施された部分を対象として論じ
る。
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I　理論的枠組み
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って，エスノグラフィーを実践する研究が困難に直面









明らかにするとともに［Boellstorff 2015; Hine 2000; Boyd 2014］，そうした調査に伴う倫













































2020 年 3 月に，筑波大学人文社会系に所属する文化人類学者の木村が，学内でかねてより
さまざまな共同研究を実施していたチームのメンバーらに対し 4)，新型コロナウイルスへの医
療者の対応に関する調査の提案を持ちかけたことが，このプロジェクトの発端であった。外























摘があり（全員 30-40 代の男性であった），新たに女性 2 名に依頼したという経緯がある。









































作成したが，これはメンバー間においては Google Drive で共有し，誰でも更新できるように
していた。このように，多様なツールを用途ごとに使い分けていたが，技術的にうまくいか
ないことや不便なこともあった。例えば，Slack で共有される情報は新しい書き込みがある






































































































































の段階では 150 人あまりが登録。学生は 1 つおきに座ることにも慣れている。前半に少しだ
けコロナの話をし，感染症の歴史や未知の他者に対する差別などについて話す。また Google 
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